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Abstract 
This paper is intended to consider the effects of creating bridges between specialized courses in 
school subjects and their teaching methods, as specified by the Teachers License Act. The Faculty 
of Education at Chiba University has had a course entitled "Study of Teaching Materials", since 
1999. Although this course has been designated as a specialized course in school subjects by the 
Teachers License Act, it covers learning contents and materials for junior high schools. In this pa-
per, we surveyed Chiba University with the following aims. (1)To reveal the background, educa-
tional contents and goals for "Study of Teaching Materials" as it has been conducted at the Faculty 
of Education. (2)To examine the effectiveness of building the bridges between the specialized 
courses in school subjects and their teaching methods, by comparison of the teacher training cur-
ricula in the Faculty of Education and other faculties. We collected information, such as university 
guides, and interviewed members of the each faculty. Our results showed as follows. When the 
"Study of Teaching Materials" course was started, there were certain extrinsic factors (e.g., a de-
crease in the employment rate of teachers in the 1990s, the revision of the Teachers License Act in 
1998, and the plan to reduce the number of students on teacher training courses by 5,000).These 
factors generated a sense of crisis among the members of faculty. At that time, the faculty felt 
confused, but changed the mindset of teacher training curriculum as a result. On the other hand, 
teacher training course curricula in the Faculty of Engineering and Faculty of Science in Chiba 
University were designed to meet the minimal standards of the Teachers License Act. Such courses 
as "Study of Teaching Materials" in the Faculty of Education were not seen on their curricula. The 
challenge will now be to examine the positioning in the curriculum and educational content of 
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表 1 ヒアリングの概要 









































⑴ 千葉大学教育学部における教科専門科目と教科教育科目の架橋領域 ─「教材研究」の創設 
千葉大学教育学部では、1998 年の免許法の改正に対応するために 1999 年度から教育課程を再編
成した。具体的には、まず、教科専門科目において中学校教員養成課程の必修科目の単位数が 40
単位から 20 単位に減少した。さらに、教科専門科目の一つとして「教材研究」を全教科に設けた。




























表 2 理科における「教材研究」のシラバス(3) 







































































































































































教員を目指すのではなく、免許のみ取得しておく学生もいるという。理学部では 1 学年 210 名程度
のうち、毎年 50～60 名程度が教職課程を履修しており、実際に卒業後教員として就職した学生は中
学校・高等学校あわせて 10 名程度である(4)。また工学部では 1 学年 800 名程度のうち、毎年 5～15












































表 3 教育学部と一般学部の比較 ―例：生物学実験―(7) 
 教育学部 理学部・工学部（理学部生物学科は除く） 
授業名 生物学実験 生物学基礎実験１ 










































物材料 ）  
3.  草むらの昆虫の採集及び観察 
4. 淡水プランクトンの採集と観察  
5. マウスの解剖（内臓）  
6. 土壌動物の採集・分類と観察  
7. 植物の葉の内部構造の観察（発砲スチロー
ルを用いた徒手切片の作製）   




















































  淵上孝（印刷中）「専門科学と教職の架橋 －「教科内容構成」科目の設置－」『教員養成の改善に関する調査結果 
教員養成等の在り方に関する調査研究（教員養成改善班）報告書（研究代表者：工藤文三）』国立教育政策研究所、pp.
44-pp.47 
2) 千葉大学教育学部大学院教育学研究科（2000）『自己点検・評価報告書（平成 12 年 5 月）』より。 
3) 千葉大学 2011 年度教育学部シラバス（http://www.chiba-u.ac.jp/student/syllabus/2011/E1_ICHIRANE1016_frame.htm）およ
び千葉大学教育学部教員要覧（http://www.edu.chiba-u.jp/home/staff_01.html）より作成（2011 年 5 月 12 日最終アクセス）。 
教員養成教育における教科専門科目と教科教育科目の架橋領域科目の有効性の検討 
 183
4) なお、2010 年度の教員就職者は数学・情報数理学科：7 名、物理学科：3 名、化学科：0 名、生物学科：1 名、地球科
学学科：1 名である。 
5) 2006 年度 8 名、2007 年度 12 名、2008 年度 12 名、2009 年度 5 名、2010 年度 4 名、2011 年度 14 名（教員免許の一括申
請数）。ただし、ナノサイエンス学科は定員 35 人中毎年 3、4 名と 1 割程度取得している。 
6) 千葉大学 2011 年度普遍教育シラバス（http://www.chiba-u.ac.jp/student/syllabus/2011/G1_ICHIRANG1807_frame.htm）より
作成（2011 年 5 月 12 日最終アクセス）。本科目は普遍科目（教養教育科目）としても位置づいている。 
7) 千葉大学 2011 年度教育学部シラバス（http://www.chiba-u.ac.jp/student/syllabus/2011/E1_ICHIRANE1016_frame.htm）、千葉
大学 2011 年度普遍教育シラバス（http://www.chiba-u.ac.jp/student/syllabus/2011/G1_ICHIRANG1807_frame.htm）、千葉大学
教育学部教員要覧（http://www.edu.chiba-u.jp/home/staff_01.html）および ReaD 研究開発支援総合ディレクトリ（http://rea
d.jst.go.jp/）より作成（2011 年 5 月 12 日最終アクセス）。 
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